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An 81-year-old man had undergone total cystectomy and bilateral ureterocutaneostomy at the age of 66
years. Furthermore, no recurrence or metastasis was observed ; but at the age of 80 years he observed a
painless rash around the external urethral orifice. As urothelial cancer was suspected, the urethra and glans
were biopsied. Through immunohistochemical staining (cytokeratin 7 and 20), the glans biopsy indicated
secondary Paget’s disease of transitional epithelial origin. A urethrectomy was performed as progression
from the urethra was suspected. The pathological examination revealed Paget cells at the glans, but the
tumor was not observed permeating into the corpus cavernosum. This presents a rare case of secondary
Paget’ s disease originating from a bladder tumor, and appearing in the glans without intraurethral
progression.
(Hinyokika Kiyo 58 : 345-348, 2012)
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緒 言
Paget 病は WHO の分類で乳房 Paget 病と乳房外
Paget 病に分類される．後者のうち特に陰部の Paget











現病歴 : 1996年 7月（66歳時）膀胱癌に対して膀胱
全摘術と両側尿管皮膚瘻造設術を施行した．この際尿
道摘除は施行しなかった．病理結果は G2 pT2 pN0 で
あった．その後 M-VAC による化学療法を 2コース施
行し，以後特に症状や再発なく経過していた．しかし
2010年 3月，難治性亀頭部紅斑が出現したため (Fig.
1）， 6月に当院受診した．明らかな硬結触れず CT や
尿道鏡で明らかな異常は認めなかった．しかし尿道洗
浄細胞診が class IV であり尿道内再発が疑われたた
め， 8月生検目的で入院した．
入院時現症 : 身長 169 cm，体重 72 kg
理学所見 : 亀頭部外尿道口周囲に紅斑あり，硬結な
し．圧痛なし．
入院時検査所見 : 血算 ; WBC 9,100/μl，Hb 14.6
g/dl，PLT 16.2万/μl，生化学 ; Na 140 mEq/l，K 4.0
mEq/l，ALP 144 IU/l，AST 19 IU/l，ALT 14 IU/l，
LDH 222 IU/l，TP 7. 6 g/dl，BUN 16. 6 mg/dl，Cre
0.74 mg/dl，CRP 0.1 mg/dl，凝固 ; APTT 32.6秒，
PT (INR) 1.13，Fib 282 mg/dl，尿沈渣 ; PH 8.5，
RBC ＜1/HPF， WBC＜1/HPF






CAM と cytokeratin 7・cytokeratin 20 が陽性，34βE12
と CEA は陰性であった．亀頭部は続発性 Paget 病で
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Fig. 1. Erythema observed around the external






Fig. 2. Macroscopic appearance of surgically re-
sected specimen.






に進展しており Paget 細胞であると確認された (Fig.
3A）．また免疫学的染色では cytokeratin 7 と cyto-
keratin 20 で陽性を示し，尿路上皮癌からの続発性





























Paget 病は cytokeratin 7 が陽性で cytokeratin 20 が陰性
であるが，尿路上皮癌などが由来の続発性では
cytokeratin 7 と cytokeratin 20 が共に陽性となる4)．
Cytokeratin 7 は Goldblum らが正常のエックリン腺と
アポクリン腺の汗腺に発現することを確認し，さらに
外陰部 Paget 病において Paget 細胞に強く発現するこ











Fig. 3. Histopathological examination showed Paget cells in the epidermis of the glans (A : HE stain, ×200).
Immunohistopathological examination using cytokeratin 7 and 20 showed positive staining (B : cytokeratin
7×200, C : cytokeratin 20, ×200).
Table 1. Cases of bladder cancer resulting in metastasis or permeation into the glans in Japan
報告者 年齢 前治療 前治療から発生まで 治療 診断 報告年
1 梶川ら 76 膀胱全摘＋両側尿管皮膚瘻造設 4年 陰茎切断術 Paget 病 1985
2 平岩ら 75 膀胱部分切除＋放射線治療 4年 陰茎切断術 Paget 現象 1986
3 伊藤ら 72 膀胱全摘 9年 陰茎切断術 Paget 病 1998
4 原ら 46 膀胱全摘 6年 不明 Paget 現象 2002
5 三好ら 70 膀胱全摘＋回腸導管造設＋尿道摘出 3年 陰茎切断術 Paget 現象 2007
6 自験例 81 膀胱全摘＋両側尿管皮膚瘻造設 14年 尿道摘除術 Paget 病 2011
cytokeratin 20 がよく発現することとよく一致してい

































生した Paget 病の稀な 1例を経験したので報告した．
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